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Le Pere Libermann et le
Renouveau d’aujourdhui
Dans son dernier article, le P. McKay montre combien les idees du Pere
Libermann, specialement celles sur la foi, coincident remarquablement avec
ie renouveau suscite par Vatican II.

I.
’’Faire la verite” (Jn. Ill, 21), c’est a
quoi nous sommes invites par le Second
Concile du Vatican. C’est la une activite qui evite tout ce qui est specieux, tout
ce qui est creux, qui depasse le simple
exa-men d’un observateur, qui, si comprehensif soit-il, n’est qu’une disposition
interieure sterile. C’est une perception
creatrice dont le centre vital est la Foi.
’’Telle est done la Foi que Dieu attend de
nous; et II ne trouve ce qu’il demande, que
quand II a donne ce qu’il a trouve.” (St.
4ugustin, Tract XXIV in Jn. VI.)

Le Concile insiste fortement sur la necessite de realiser que la Foi est beaucoup plus qu’un assentiment intellectuel
a des propositions; c’est une adhesion
loyale a un Dieu qui est personnel, et
non pas une force providentielle et eternelle. (Cf. Const, sur la Revelation Divine, n° 5)
”Les avantages de cette foi sont immenses;
d’abord, par elle-meme, cette vie de foi est
plus excellente et plus interieure que toutes
les voles sentimentales. Dieu agit dans nos
antes d’une maniere plus pure, plus delicate
et plus intime, et partant les fruits qui en
resultent sont plus parfaits.” (P. Libermann,
Rennes, 5 fevr. 1838.)

A Taction interieure de Dieu il faut donner ce qu’elle inspire: T ’’obeissance de
la foi” (Rom. XVI, 26; cf. I, 5; 2 Cor.
X, 5 sq.). II ne s’agit pas d’un acte de
foi fait en passant, mais d’une vie de
foi animee par Tesperance et la charite.
(Ecrits Spir. p.2) Ramener la vie spirituelle fervente au niveau d’un ideal
pour une elite (meme chez les religieux)
s’oppose diametralement au renouveau
de cette rencontre personnelle et amoureuse avec Dieu, qui est fondamentale

si Ton veut temoigner pour Dieu, servir
Dieu et le prochain. Pour cette rencontre, ce temoignage et ce service, Tobeissance de foi constitue le mouvement interieur essentiel. La Foi connait le ’’sens
de Dieu” et stimule la croissance jusqu’a la ’’plenitude du Christ”. (Eph. IV,
13)
Passant en revue les changements psychologiques, moraux et religieux qui
caracterisent notre epoque, les Peres de
Vatican II deplorent cette attitude qui
considere la religion comme une ’’conception magique du monde”, et son
abandon comme ”une exigence du progres scientifique ou de quelque nouvel
humanisme ”, et ils insistent sur cette
’’adhesion de plus en plus personnelle et
active a la foi” comme sur la lumiere
grace a laquelle on peut percevoir Tabsurdite de ce ’’nouvel humanisme”, si
impressionnante que soit son influence
”au niveau philosophique, comme dans
la litterature. Tart, Tinterpretation des
sciences humaines et de Thistoire, la
legislation elle-meme”. (Gaudium et
Spes, n° 7)
”11 ne s’agit pas id de la connaissance parfaite de Dieu, mais d’une connaissance telle
qu’elle existe toujours dans toute ame qui va
sincerement a lui. C’est un gout, un sentiment, une impression, une conception qu’on
a de Dieu... que Dieu donne.” (Ecrits Spir.
p. 20)

Et que Ton ne s’imagine pas que, par
ce don, Dieu permette que son temoin
et ami devienne etranger aux aspirations culturelles et sociales du coeur des
hommes d’aujourd’hui. Car Tobeissance
de la foi rend plus sensible a Taction
presente de TEsprit-Saint dans TEglise.
Elle apporte a Thumanite cette sagesse
qui fait tellement defaut: ”Da... recta
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sapere." Appreciant toutes choses a leur
juste valeur, nous echapperons au reproche de Notre-Seigneur: ’’Arriere de
moi, Satan!... tes vues ne sont pas celles
de Dieu, mais celles des hommes.” (Mt.
XVI, 23) La propagation militante ou
pacifique de I’atheisme de nos jours
exige pour remede ”le temoignage d’une
foi vivante et adulte, c’est-a-dire d’une
foi formee a reconnaltre lucidement les
difficultes et capable de les surmonter.”
(Gaudium et Spes, n° 21) C’est pourquoi, dans la mesure meme ou cette
crise le requiert, nous devons progresser
dans une foi ’’penetrant toute la vie des
croyants, y compris leur vie profane.”
(Ibid.) C’est a ce point precis que I’enseignement toujours valable de Libermann, condense en cette phrase: Dieu
c’est tout, I’homme c’est rien, atteint son
maximum d’actualite. L’obeissancc de la
foi, le sens de Dieu poussent I’ame a
I’oubli de soi et a I’aneantissement, pour
qu’elle retrouve sa plenitude dans une
foi qui penetre la vie tout entiere. C’est
ainsi que trouveront leur vraie perspective toutes les directives qu’il proposait
aux ames en vue d’un dialogue de foi
et d’une rencontre personnelle avec
Dieu.
A travers ses ecrits, Libermann manifeste une grande attention a la mort que
le peche inflige a I’ame, et aux folles
tendances de notre nature qui la poussent vers cette mort. Comme un element
central de la foi, il souligne la conviction que Dieu est Celui qui a ressuscite
le Christ d’entre les morts et qui nous
a ressuscites dans le Christ, Conviction
qui ne surprend pas chez quelqu’un qui
a regu une education juive fermement
basee sur cette foi d’Abraham, dont St.
Paul a ecrit: ’’Abraham... notre pere...
qui crut en Celui qui rappelle les morts
a la vie et appelle le neant a I’etre.”
(Rom. IV, 16-17)
’’Notre-Seigneur est notre resurrection par
la foi qu’il imprime dans nos ames, et par
laquelle il commence a nous attirer a lui et
nous justifier, et 11 est notre vie par la charite parfaite qu’il nous communique.” (Comm,
St, Jean, p. 602)

Cette ”foi en la puissance de Dieu qui
I’a ressuscite des morts” (Col. II, 12;
cf, Rom, X, 9: 1 Cor, XV, 2; 2 Cor, IV,
13-H; Eph. I, 19; 1 Thes, IV, 14), selon
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Libermann, conduit non seulement a la
decouverte d’un Pere qui ressuscite le
Christ pour nous, d’un Ami qui, pour
nous, a congu le Verbe dans le sein de
la Vierge Marie, mais aussi a la perception de ce qui est I’essentiel meme
de cet amour dont notre ame a ete gratifiee, (Cf. le commentaire de Maritain
sur ces mots de St. Thomas ”Est Verbum, non qualecumque, sed spirans
amorem” in la q. 43, a. 2, ad, 2; ”En
nous aussi bien qu’en Dieu, I’amour doit
proceder du Verbe, c’est-a-dire de la
possession spirituelle de la Verite par
la foi.” — De la Vie d’Oraison, p. 11)
Par cette faculte de vision, Dieu nous
montre ce que nous sommes et ce qu’il
est, et ce qu’il attend d’une rencontre
personnelle avec lui, a la fois pour notre
bien et, a travers nous, pour celui des
autres, dans une activite vivifiante. (Cf,
Ecrits Spir. pp, 19-20)
’’Hoc est opus Dei, ut credatis in eum quern
misit ille. (Jn. VI, 29) La foi interieure est
I’ame de I’ceuvre et en fait la vie; I’oeuvre
exterieure en est le corps; I’oeuvre exterieure
sans la foi interieure est un corps sans ame.”
(Comm. St. Jean, p. 239)

La desillusion que lui apporta I’experience concernant la croyance juive
dans les privileges d’un ’’peuple elu ” et
dans les pratiques exterieures favorisa
sans doute, chez Libermann, I’insistance
essentielle qu’il met sur ’’I’interiorite ”,
(cf, E.S, p. 10-12) Dans ces pages,
apres avoir note I’impulsion que donne
I’amour-propre a la recherche de nousmemes et a ’’I’exteriorite” de nos oeuvres, il met en relief la necessite, implicite dans la foi, d’une certaine affinite
entre la nature divine et la notre, Cette
realite decoule, pour ainsi dire, de la
triple personnalite de la nature divine et
des trois facultes de I’ame. En tout cela,
il souligne le rapport necessaire de ces
facultes avec les trois vertus theologales, (Ibid. p. 12-14) La Foi, c’est I’amour savourant ’’I’Eternelle Lumiere
qui aime et sourit.” (Dante) La foi, en
tant que force agissante, est esperance.
(cf. Tit. I, 2) Ainsi, pour I’homme moderne, la foi fait, de ceux qui la pratiquent, de vivants exemplaires du
Christ, ”voie, verite et vie.” (cf. E.S.
p. 14-15) Line excellente illustration de
la penetration interieure de la foi —

c’est-a-dire d’une vie spirituelle fervente rayonnant sur les autres, — se trouve
dans les idees de Libermann sur la predication. (cf. ”La puissance de la Parole selon Libermann” par J. L. Lunot,
dans Spiritus, n° 18, p. 61-70)
II.
”La vie moderne, sous beaucoup de ses
aspects, implique le rejet total des principes chretiens. II en resulte une tension
croissante entre la vie spirituelle et le
train-train quotidien.” (Clergy Review,
April 1962, p. 227)
En cette periode post-conciliaire, ou
Ton analyse intensement I’existence
contemporaine, la vision de foi, par la' quelle nous voyons I’invisible et approchons I'inaccessible, pent s’affaiblir par
I’interet qu’on trouve dans nos rapports
avec le tangible. Nous devons marcher
a la lumiere de I’Esprit et non a celle de
la sagesse humaine. ’’Monstres” tel est
le mot qu’emploie Libermann pour de-

signer les pretres qui renoncent a la vie
animee par le Saint-Esprit pour adopter
une vie purement naturelle. Tous reconnaissent la monstruosite qu’il y a a se
faire esclave de la bouteille, de la chair,
de la revoke ouverte contre I’autorite.
Mais il n’est pas si facile de discerner
les influences qui investissent le SaintEsprit dans les profondeurs de Fame,
de sorte qu’un meme homme pent etre
tres different quand il vaque a sa meditation, et quand il construit une eglise,
va en tournee, revolt des hotes ou enseigne dans une classe.
„Si le bien n’est pas fait, c’est trop souvent
parce que la liberte est excessivement paralysee par la crainte du danger, par une trop
grande preoccupation des details, par cette
soif de controle qui se traduit par une organisation excessive et est caracteristique de la
faiblesse de I’autorite
C’est I’incapacite a
reconnaitre la force de I’Esprit, la valeur des
sacraments et le vrai sens de la mission du
Christ. Manquer effectivement de croyance
en la liberte signifie clairement qu’on man-

Le reliquaire a la rue Lhomond dans lequel sont conserves le coeur et la langue du
Venerable Pere.
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que de foi vivante.” (WESTON, The Variety
of Catholic Attitudes, p. 118 cq.)

Cependant, il n’y a que la lumiere de
I'Esprit qui puisse proteger centre I’esprit d’indiscipline et d’anarchie. ”11
existe un equilibre dynamique, qu’il faut
rechercher, entre la loi et la liberte, entre I’organisation et I’individualite.
Anarchie et indisciplines sont aussi dangereuses que raideur et autoritarisme.”
(Clergy Review, July 1966, p. 514)
Pour le physicien, I’equilibre resulte de
la tension entre deux forces de sens contraire. La foi est la tension entre I’eternel et le temporel. Elle favorise la liberte de I’esprit par la mortification de la
chair, et la possession de la paix au
milieu des incertitudes en conflit. Si
c’est ’Thomme nouveau” qui agit et vit
de foi. Taction et la vie sont saintes;
mais le "vieil homme” ne se laisse pas
oublier. Toujours Libermann met calmement les ames en garde contre Tinsidieuse habilete de la nature a intervenir pour faire pencher la balance.
Comme disait un humoriste: ”on commence par "credo in Deum, et on finit
par camis resurrcctionem.” Ceci n’est
pas pour affirmer une opposition quelconque entre notre vie spirituelle et
notre activite apostolique, a condition
que celle-ci soit celle de ’Thomme nouveau”; c’est plutot pour signaler un danger reel: que le ’’vieil homme” prenne le
dessus, et que notre activite apostolique devienne naturelle.
”11 faudrait que le principe de toutes nos
operations fut cette grace divine, et que
notre ame suivit sans cesse ses mouvements..
et vous, par cette activite, vous vous y opposez sans cesse... A la fin, il arrivera qu’habitue a agir ainsi par votre propre mouvement, vous resterez maitre chez vous, et que
Jesus ne trouvera plus d’avenue dans vos
oeuvres; vous I’aimerez bien encore, vous
ferez toutes sortes de bonnes choses, mais
a condition qu’il se tiendra en repos et qu’il
vous laissera faire.” (N.D. Ill, p. 256)

On ne saurait dire que c’est ainsi confiner la foi a la vie ’’interieure” et rejeter la vie ’’active” dans les tenebres exterieures, pleines d’embuches, contre
lesquelles notre vie interieure nous fortifie. Il est clair que notre vie spirituelle
fait, de Jesus et de Tinfluence de son
Esprit, Tunique ’’stimulus” de toutes nos
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actions. Pour nous assurer de ce resultat, nous devons nous defier, non de la
nature de la vie active, qui est la matiere premiere de notre obeissance de
foi, mais des inclinations purement naturelles dont nous sommes les agents.
Les Lettres de Libermann abondent en
commentaires sur les signes auxquels on
pent reconnaitre quand c’est notre egoisme qui est le maitre-d’oeuvre:
’’Partout ou il y a activite, raideur ou tenacite, il y a de I’humain ,il y a du mal..” (L.S.
II; p. 315) - ’’Cette activite de I’esprit et cet
embrasement de Timagination ne sont autre
chose que Taction de notre nature qui, etant
forte et n’etant pas assez reglee, couvre Taction de la grace.. De plus, si., nous livrant
a Tactivite de notre nature, nous nous mettons a former des plans, ou meme si, sans
que notre esprit cherche ses plans, ils se
forment dans notre imagination, ces plans
ne sont plus la chose dont Dieu inspire le
desir..” (N.D. VIII, p. 325 sq.)

Par contre, nous avons aussi les signes
du seul ’’inspirateur” de notre action
que nous devions accepter: TEspritSaint:
’’L’Esprit divin agit d’une maniere uniforme;
son action est suave, elle est unie et n’a
aucune agitation.. (L.S. II, p. 601) — ’’Tout
ce qui decoule du divin Esprit est doux,
suave, modeste et humble. La force et la
suavite, voila Taction divine, voila aussi le
resume de toute Taction apostolique.” (N.D.
II, p. 124)

On trouvera une magistrale etude des
nombreuses directives pratiques de Libermann concernant cet art de vivre de
la foi, veritable spiritualite de Taction,
dans Le Venerable Libermann de Tabbe
Blanchard, I, 338-352)
Chez le moine, Tobeissance de foi, la
vie illuminee par le lumiere du SaintEsprit, resulte-t-elle d’une action divine
qui le pousse a se detourner des choses
de ce monde? Chez le religieux ’’actif”,
il serait faux de croire que Son obeissance de foi serait une action divine le
poussant a ’’donner une part de luimeme aux entreprises et aux realisations
des choses du monde”. (Clergy Review,
July 1966, p. 530) C’est envers Dieu
seul que le moine et le religieux actifs se
sont pareillement engages sous Timpulsion du Saint-Esprit. Les ’’choses de ce
monde” sont aussi grandement impli-

quees dans la vie du religieux actif. Sur
le plan naturel, chaque homme assimile
le cree, et ”le perceptible penetre vitalement dans les zones les plus spirituelles
de notre ame.” (Teilhard de Chardin)
Par la foi surnaturelle, le Saint-Esprit,
dans Tame, assimile les connaissances,
les sentiments et les desirs, et il nous
meut, si nous le laissons faire, vers ce
qu’il juge le meilleur. Par cette foi qui
nous pousse a Taction apostolique, il
ne s'agit pas, pour nous, d’etre assimiles
par les choses du monde, mais bien plutot d’etre comme les liens de cette operation par laquelle Dieu ramene tout a
Lui. (cf. Le Milieu Divin, p. 49-73, 61,
114-115) Mais une activite qui n’est pas
declanchee par ”le doigt de la droite de
Dieu ”se trouve tellement engagee dans
les choses du monde, que Tagent s’y
trouve lui-meme absorbe, au detriment
de la vigilance qu’il doit garder par rapport aux ’’obstacles interieurs” a son
essentielle docilite a Tinfluence divine.
” il vous reste a oter les obstacles interieurs, qui consistent principalement dans
I’amour-propre, la confiance en vous-meme,
les satisfactions intellectuelles et les defauts
de caractere. Comment voulez-vous seulement vous apercevoir pratiquement de ces
obstacles, au milieu du tracas d’une si forte
preoccupation et d’une si grande activite?.
Votre esprit en action se laisse trop aller a
son entrainement, et votre volonte d’ailleurs
n’a plus alors assez de force pour resister au
penchant du moment; vous aimez mieux,
dans ce cas, vous faire une illusion. Cette
illusion et cette faiblesse de la volonte sont
augmentees par Tamour-propre, qui est fortement implique dans cette action vive et
ce desir de satisfaction intellectuelle, que
vous trouvez dans cette multiplicite et vivacite d’action.” (N.D. Ill, p. 256-257)

Ce que Libermann ecrivait a Eugene
Dupont, il Ta ecrit en substance a beaucoup d’autres. Cette mise en garde contre les dangers qu’entralne une activite
absorbante par rapport a la docilite de
foi envers la lumiere de TEsprit-Saint,
n’est pas un cas de ’’recherche de sa
propre perfection, d’introspection visant
a controler un mouvement interieur, de
preoccupation egocentriste.” Pas plus
que nous puissions y voir une opposition
entre la preparation a Tapostolat et la
formation a la piete et a la perfection
personnelles. (cf. Clergy Review, July

1966, p. 532) La doctrine de Libermann
sur cette obcissance de foi montre clairement que, sans cette piete personnelle,
Tagent ne fait que se rechercher soimeme dans son action.
III.
’’L’Eglise croit que le Christ., offre a
Thomme, par son Esprit, lumiere et forces pour lui permettre de repondre a sa
tres haute vocation.” (Gaudium et Spes,
n° 10)
”La ou est votre tresor, la est votre
coeur.” (Mt. VI, 21) Nul homme ne
peut trouver le bonheur dans la possession de ce qui s’avere etre ephemere,
une ombre sans realite. C’est la foi seule
qui per^oit ’’Tordre surnaturel... le seul
ordre de choses ou il y ait la vie veritable.” (Comm. St. Jn. p. 607) Cette
vraie vie est celle de la Trinite, une vie
de famille. Par la foi, nous rencontrons
le seul monde dans lequel Thomme trouve sa personnalite authentique et sa veritable liberte. Cette conviction semble
etre une ’’pierre d’achoppement” pour
notre temps et un ’’scandale ”pour beaucoup, meme pour certains d’entre nous.
Ils sont trop axes sur les moyens; la foi
tend a la fin, qui est Dieu seul.
Ceux qui, comme le P. Libermann, insistent sur la suprematie des realites
eternelles, sont attentifs, comme lui, aux
realites temporelles. Il est tout-a-fait
inacceptable que la foi puisse signifier le
mepris de la splendeur des possibilites
humaines, que Dieu s’est plu a mettre
en tous domaines. Mais ni les calculateurs, ni les genies intellectuels, ni les
merveilles du microcosme ou du macrocosme, ni les realisations de Beethoven
ou d’Einstein, ne peuvent causer la
grace, meme si elles peuvent en etre
Toccasion ou Teffet. Pour aider Thomme a atteindre sa sublime destinee, il est
indispensable, non seulement de lui
offrir une foi incarnee dans sa culture
particuliere, ou prete a s’y incarner sans
retard, mais une foi qui signifie que tous
sont destines ”in aedificationem corporis Christi”. (Eph. IV, 21. cf. F. J.
Sheed Theology and Sanity.) Les relations complexes existant entre la grace
de la foi et toute nature humaine sont
analysees dans un autre passage de la
lettre a M. Dupont. Le Ven. Pere y
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insiste sur la necessite d’eviter la raidear, (p. 270 sq.) ce qui est tout-a-fait
d’actualite. Une foi contrariee par la
raideur, c’est, dirait-on aujourd’hui,
une foi qui presente des ’’fixations” steriles et etouffantes. Nous ne devons
pas, par exemple, dresser notre volonte,
notre esprit et notre sensibilite en fonction d’un ideal de sacrifice ou de detachement enclanche sur une phase determinee de notre existence. Cela entralnerait, pour notre foi, un retard de croissance, dont nous connaissons tous les
effets pernicieux. (On le retrouve, pour
une bonne part, a la base du ’’triornphalisme” et de maintes sortes de ,,radicalismes”, doctrinaires ou autres...)
’Notre bon Maltre ne cesse de vous
solliciter dans toutes vos oeuvres... Pour
cela, il faut que les puissances de votre
ame soient disposees et souples... afin
de donner facilite a Jesus d’y etendre
sa saintete. (p. 255) - Cf. aussi I’analyse du cas du P. Le Vavasseur, dans
Dir. Spir. p. 492-499.)
De meme, I’habitude de limiter le degre
selon lequel nous nous ouvrons a I’influence de I’Esprit-Saint conduit facilement a borner le rayonnement de son
action dans les autres ou par eux. Comme le dit un poete anglais:
"Sophistique optimiste et sterile de taupes
contentes d’elles-memes pour lesquelles ce
qu’elles font fixe la limite du juste et du
vrai.”

Ne sommes-nous pas exposes a envisager I’apostolat des laics plutot sous
Tangle de notre commodite que sous celui de la foi, une foi qui proportionne
”les paroles et les manieres d’agir, aux
sentiments, aux dispositions et aux interets des personnes avec lesquelles on
a a trader.” (Dir. Spir. p. 575) Seule,
la saintete d une telle foi produira regulierement un tel tact. Cette ’’saintete...
ou cet esprit spirituel, de quelque nom
que nous Tappelions...” non seulement
ravive la foi, mais ’’protege contre Tetroitesse d’esprit, la credulite et le fanatisme.” (Newman, Oxford: University
Sermons.)
En troisieme lieu, il y a cette ’’raideur”
qui appartient au caractere de chacun
et qui differe dans chaque cas. Aussi
bien chez nous que chez les autres, nous
12

pouvons en arriver a la ’’canoniser”
comme un instrument de Taction salvifiante de Dieu. C’est pour cela qu’il y
a pas mal d’agitation dans la vigne du
Seigneur! mais quelle est la part de Tinspiration du Saint-Esprit? Seul, Thomme
interieur apprend Tart d’aider les autres
a travers les conflits et les contradictions qui resultent de Timpact de la
grace sur le caractere. Trop souvent
Toeuvre de Dieu defaille aux mains d’un
temperament vif et genereux. Cela ne
veut pas dire qu’il faille se montrer mefiant ou hostile a Tegard de tout ce qui
est humain. Il faut le relier au divin,
comme Tont bien dit les Peres de Vatican II:
’’Void done la regie de I’activite humaine:
qu’elle soit conforme au bien authentique de
Thumanite, selon le dessein et la volonte de
Dieu, et qu’elle permette a I’homme, considere comme individu ou comme membre de
la communaute, de s’epanouir selon la plenitude de sa vocation.” (Gaudium et Spes, n°
35)

Le fait que ”rien ne s’accomplit sans la
grace” ne contredit pas cette verite: il
souligne seulement quelle est la cause
de ce renouveau si universellement souhaite. Redouter ou ignorer ce fait renforce la tendance de Tactivite humaine
a ne pas s’accorder au dessein et a la
volonte de Dieu.
L’humanisme chretien cherche a dire au
monde moderne qu’il se preoccupe de la
destinee humaine, tout autant que les
autres humanismes a la mode. En mettant cette Foi au gout du jour, le Concile n’a pas ’’rejete le bebe avec Teau de
la baignoire.” Peut-etre pourrait-on resumer assez bien son message en s’inspirant de ces mots de saint Anselme:
’’Car je ne cherche pas a humaniser afin de
pouvoir croire, mais Je crois afin de pouvoir
humaniser. Car je crois aussi que, si je ne
crois pas, je ne puis humaniser.”

Il est encore plus important que Ton ne
cherche pas a humaniser dans le but de
sauver les ames, ni a sauver les ames
dans le but de les humaniser. C’est en
etant sauvees et en s’accomplissant dans
le Christ, que les ames sont humanisees
Anthony McKay
Upton.

